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   An 18-year-old male was admitted to our hospital because of massive gross hematuria. Ultra-
sound and computerized tomographic (CT) scan revealed a solid left intrarenal mass with renal 
pelvic invasion and tumor thrombus in the left renal vein. Radical nephrectomy with intravenous 
tumor thrombectomy was performed. The left kidney weighed  354  g. Histological diagnosis was 
renal cell carcinoma of the kidney. He received prophylactic injections of  interferon-a at a daily 
dose of 3 million units 3 times a week for 3 months. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 39: 731-733, 1993) 











































































1匡瘍 血 栓 の 摘 出,所 属 リ ンパ 節 郭 清 を 施 行 した.
病 理 学 的 所 見:摘 出 腎は354gで あ った(Fig.3).
割 面で は,腎 上 極 に 中心 部 に 壊 死 を 伴 った黄 色充 実 性
の腫 瘍 を 認 め た.病 理 組 織 学 的 に は,clearcellを主
体 とす るgrade2,INFα,papillarytype,pT3bp-
NopMopvlbと診 断 され た(Fig.4)・
術 後経 過=術 後 経 過 は,順 調 で あ った.現 在,再 発
予 防 投 与 と して イ ンタ ー フ ェ ロ ソ αー を300万単 位 ×3
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